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   The diurnal variations of urine composition with respect to urinary pH, volume, creatinine, 
calcium, magnesium, phosphate, uric acid, citrate and oxalate were studied in five healthy men. 
Generally, there was considerable variations in the excretion of the different urine constituents with 
meal related peaks except phosphate, which was most pronounced after dinner. 
   The analysis of a 24-hour urine collection cannot acount fully for the crystallization properties 
of urine and a fractionated urinalysis might be of value for therapeutic decisions. However, such 
procedures probably will not be possible in clinical practice and more reliable methods for evalua-
tion of the crystallization propensity in whole 24-hour urine have to be developed.
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と した.
尿pHはpHメ ー タ=ク レア チ ニ ンは ク レアチ
ニ ソ測 定 用 キ ッ ト(栄 研 化 学),カル シ ウ ムお よび マ グ
ネ シ ウム は原 子 吸 光 分 析,リ ンはFiske-Subbrow法,
尿 酸 はUricase・Catalase法(ウリカ ラ ー,小 野 薬
品),ク エ ン酸 はNielsen3)によ り記 載 され た クエ ン
酸 リア ー ゼを 用 い る方 法 を 改 良4)して用 い,疹 酸 は高
速 液体 ク ロマ トグ ラ フ ィ ー5)で各 々測 定 され た 。
結 果
1尿pHお よび尿量(Fig.1)
































































































































































































































た.な お,尿 中 リン排泄の日内変動はVahlensieck




















シウム尿症の一指標 とする試みもみ られる6》が,各 症















動を2時 間ごと(深夜は6時 間尿)の 採尿で検討 し,
尿pHに 二峰性の日内変動のあること,尿量は深夜
に減少すること,ク レアチニンの排泄量の日内変動が
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